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This paper addresses to the need for theoretical examination of conventional cost
aHocation methods which have been used in practice, especiaHy in the field of
multi‐purpose public enterprise.The paper bases its analytical rnethodology on game
theory and economics,and attempts to develop some linkages betveen what has been
intuitively or implicitly assumed to be va■d in the conventional cost allocation
methods and、vhat could be theoretica■y s und from the viewpoint of fairness and
equity as defined by the theories of games and economics
Specificany the paper focuses on the theoretical properties of cost functiOns which
characterize cost allocation games.As a result several useful theoretical implications
have been developed for,eg.,notions of separable and nonseparable costs which are
key notions to the conventional cost a■ocation methods.
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と表される。
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と表す。一般に費用差関数は非負であることが多いので
と仮定する。ここでデレイヤ 「ー の譲 歩額 λiを
九=恕虫0     0
と定義す る。ここでさらに






2.2 提携 の関数 と してみた費用関数 の諸特性
費用関数σが任意の提携S,TCⅣについて

























θC(∂)≧0(VS C打)        (3) ♂C(S―
')≦












θC(S) (ViCN SCN ttcS)(10)
が成立するとき、この協カゲームをSe? cOnvexであると
いう。任意どのConvex Cost GameはSe?―convex Cost Game
であることが容易に示 される。Senlitonvex条件(10)式は





























































とな る。これ よ り非分離費用 ″scが非負 で あ ることは








2.3 規模 の経済性・範 囲の経済性 と費用関数
(1)規模の経済性
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町 暗      ∽
岡田憲夫 :費用割り振り問題の理論的考察 ―費用関数の構造に着目して一


















σ(yAB)キθ(rc4)≧σ(IЙBσ)+。(y4)     (29)
σ(y4B)+σ(yBo)≧σ(y4Bσ)+θ(7B)     (30)





=βJσ を得 る。            (32)
(29)式の両辺にじ(yBc)を加えて整理すると
θ(VЙB)十σ(ycス)+θ(rDc)_2σ(yABc)
≧σ(y4)+θ(yBσ)―σ(ンЙBσ)        (33)
(33)式は(32)式より
βJσ≧βJσ          (34)
を得 る。yAB、yc.ス、yBσに関す る対称性より(30)、(31)




≧σ(74)~{σ(y4Bσ)―σ(rBσ)}         (35)
σ(7Aa)+σ('Ъ)+σ(ycA)~2σ(y4Bσ)
≧σ(7D)~{σ(IttBσ)―σ(yoス)}         (36)
。(y4D)十σ(7Bc)+θ(!ら4)~2σ(r4Dσ)
≧θ(y4)~{σ(74Bσ)~θ(y.B)}         (37)
である。(35)式と(32)より































































β(7M tt yr)キβYr≧βV督+βy移      (43)
β(】名′+yr)+β!督≧β巧事+βlT      (44)












β(Y諺+yr)十β!管≧β(yM+7r)α tt βy膨   (46)
β(Y滋+yr)+βl督≧β(y諺+Yr)α tt βVT   (47)
β!督十βIΥ≧β(y諺十rr)α+β】Υ    (48)
(46)、(47)式は自明に成立するが、明らかに(48)式は成立
しない。従ってConVex性は満たさない。










すC(M)≦♂C(N)         (49)
θC(r)≦θC(Ⅳ)            (50)







































である。Se? cOェvex Iが成立す るためら条件(48)～(50)
式は具体的には次のように整理す るとされる。
(64)式四明らかにこであるのでコ耳L>σである。
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(1-1)↓名″<rr<yP かつ yAr+7rくyP の場合
βJL=     ⑪
(58)式は条件より‰ど+rr<yPでぁるからESL>0と
なる。
β∫σ=∵   ①
(59)式は明らか 1こ正となるからβJθ>0となる。
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